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Resumen
Este texto analiza las estrategias de inversión y valorización del capital cul-
tural en familias de clases media y trabajadora. Desde la teoría de la práctica
de Pierre Bourdieu, y utilizando metodología que combina técnicas multiva-
riadas (ACM) y entrevistas en profundidad, realizamos un análisis comparado
de las apuestas escolares de las posiciones intermedias del espacio social de
Gran Córdoba (Argentina). El objetivo es complejizar el análisis sobre las
recientes dinámicas de desigualdad social, y desplazar la mirada desde la noción
OBETS. Revista de Ciencias Sociales
Vol. 12, n.º 2, 2017, pp. 303-335
ISSN-e: 1989-1385 | ISSN: 2529-9727
DOI: 10.14198/OBETS2017.12.2.01
de retornos educativos hacia las lógicas de inversión, las disposiciones prác-
ticas y los modos de reproducción social de las familias.
Palabras clave: clases sociales, espacio social, Gran Córdoba, inversiones esco-
lares, mercado de trabajo, estrategias sociales
Abstract
The current document analyzes the strategies of cultural capital investment
and valorization of the middle and working class families. From the Pierre
Bourdieu's theory of practice, and using methodology that combines multi-
variate techniques (ACM) and in-depth interviews, we conducted a compa -
rative analysis of school investments in the intermediate positions of the
social space of Gran Córdoba (Argentina). The goal is to open the analysis of
the recent dynamics of social inequality and to shift the focus from the notion
of educational returns to the investment logic, practical dispositions and social
reproduction modes of the families.
Keywords: Social classes, social space, Gran Córdoba, school investments, la -
bour market, social strategies.
Extended abstract
The current document seeks to analyze the strategies of cultural capital
investment and valorization of the middle class and working class families on
the social space in Gran Córdoba, Argentina. The objective of this study enables
a more complex analysis in the context of the recent dynamics of social
inequality and to displace the point of view from the notion of educational re -
wards towards the logics of investment, practical dispositions and the ways
of family social reproduction.
The main conceptual coordinates of approach in this study are situated on
the theory of practice of Pierre Bourdieu and his proposal to understand the
processes of social reproduction and inequality. To that end we refer to the
notions of social space, cultural capital, strategies of social reproduction, ways
of reproduction and ways of generation.
We propose these perspectives from what we understand are some of the
conceptual limitations of the notion of educational rewards: first, the stan-
dardization of labor insertion formats, logics and valorization periods and
segments of working market deeply dissimilar between different positions in
the social space. Second, the limited tools to acknowledge the extra-econo mic
interests in school investments. We considered this are the dimensions to ana-
lyze in order to explore the heuristic potentialities of our study about the
cultural capital valorization and the educational strategies from a social tra-
jectories perspective.
To that end, and from a relational perspective that seeks to explain the dou-
ble dimension of the social life, our analysis starts from the construction of
the social space of classes and their statistical description, from a data pro-
cessing of the household and individual statistical basis for the third quarter
of 2003 and 2013 EPH- INDEC, bringing up a combination of techniques of
factorial analysis and classification: multiple correspondence analysis (ACM)
and ascending hierarchical classification (CJA).
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From the theoretical classes resulting from the analysis and processing com-
bined with the conceptual proposal detailed above, we selected 43 represen-
tatives of families of different classes, who were conducted in-depth inter-
views along a wide range of practices, meanings and resources (housing, edu-
cational, labor, sociability, domestic and technological consumption strate-
gies). In this paper we investigate in further depth the labor insertions of
home referents, their spouses, ancestors and successors, considering their tem-
porary nature, continuity and disruptions related to family cycles, their
school careers and strategies that families tend to their younger members:
sort of postpone job placements of children, sort of young members formation
of new families, etc. For this article we undertook a comparative and rela-
tional exercise with interviews representatives whose families were classified
into the middle and working classes. Beyond this, the construction of interpre-
tive hypotheses constantly refers to all positions of social space as well as pro -
duction data from an articulated variety of research techniques and empiri-
cal materials.
The statistical processing provides several indicators that enable the descrip-
tion of the social space of Gran Córdoba in terms of social conditions une -
qually exposed to scarcity and instability that enable accumulation mecha-
nisms dissimilar to each other. In this context, we found that middle-class
families tend to orient their school strategies in a practical belief of a slow-
ness of the learning process that continues beyond instances of higher edu-
cation (tertiary or grade). This path of constant investments in school certi-
fication only decrease when agents achieve consolidate labor positions (posi-
tions in teaching, won contests in the judicial system, etc.).
The slowness and perseverance in educational processes corresponds to the
time of accumulation of school capital, at long term, establishing a sort of
homology practice between work and school fields in the paths of the role
models in these families. Therefore, this "patience" and “perseverance" would
move from the school to the labor market in search of appropriate job place-
ments regarding the former expectations.
Meanwhile, among working-class families, the form of cultural capital incor-
porated as technical (and applicable) knowledge appears as the dominant
pattern of their school and labor strategies. Stories about learning experiences
at work take a "practical” format and usually opposed to "theoretical” type
of knowledge: the trade (construction, mechanical, industry) is learned by
"doing”, "watching and wondering." All these evaluations and justifications
value  the initiative and curiosity as key working tools.
Contrary to what indicates the prejudice of “short planning" that stands on
families of popular classes, we found that the moral and financial sacrifice of
parents to support their children's education acquires reasonableness with a
projection of educational rewards in the very long term assurance of school,
work and social destiny of their children. This logic reactivates the question
of belief –among the referents of this social class–, in the substantial nature
of educational credentials and their exemption from devaluation processes.
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Contrasts between both classes demonstrate differential valuations between
families (even among those having different paths within the same class). Aca -
demic, instrumental, selfless and practical meanings assigned to knowledge
and school qualifications, as well as academic, disciplinary and personal rela-
tionships forming roles assigned to school life get involved with career paths
that set these capitals on labor market segments whose logic of selection are
different (from the neighborhood networks of personalized reciprocity to pu -
blic contests of state positions access).
Together, this wide range of processes seem to modify the distances in the so -
cial space, although with "contrasting tendencies" in different areas of social
life. The configuration of the unequal distribution of cultural capital –which
articulates, in the logic of its realization, the school market and the labor mar-
ket– enabled, in the reading of the family long-term trajectories, an interpre-
tation in terms of reconfiguration and reproduction of inequalities. This is
evidenced by the simultaneous transmission of resources and of tools for its
valorization, transmission of capital and habitus that brings up in bets, insertions
and "rewards" with complex balances and collective efforts of family life.
INTRODUCCIÓN
Los años transcurridos desde el comienzo del siglo XXI en América Latina y
en Argentina han sido interpretados de manera global por buena parte de la
bibliografía sociológica como un proceso de “achicamiento de las brechas” y
“disminución de las desigualdades” (Kessler, 2014; 2015; Benza, 2016) entre
las clases sociales de la gran región intermedia de la estructura social. En este
proceso, el relativo aumento salarial, el mejoramiento de niveles de educación
y la denominada “caída de los retornos educativos” (Lustig, López-Calva y
Ortiz-Juárez, 2011) han jugado un rol protagónico.
El presente texto tiene como objetivo el análisis de las estrategias de inver-
sión y valorización del capital cultural en el mercado de trabajo en familias de
clase media y clase trabajadora en Gran Córdoba (Argentina), en aras de apor-
tar datos y complejizar los análisis del debate sociológico sobre las recientes
dinámicas de desigualdad social. Para ello, desplazaremos el foco de atención
desde los retornos educativos hacia una mirada sobre las lógicas de inversión,
las disposiciones prácticas y los modos de reproducción social de las familias en
relación a la definición de estrategias escolares, desde una perspectiva que recons-
truya su configuración histórica en trayectorias sociales.
El trabajo comienza definiendo las principales coordenadas conceptuales
desde las que abordamos nuestro análisis: la teoría de la práctica y su propues-
ta para comprender los procesos de reproducción social y desigualdad. Luego
definimos las implicaciones metodológicas para la realización de un procesa-
miento estadístico y la reconstrucción de trayectorias con una perspectiva acor-
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de a la mirada relacional de la realidad social. A continuación, exponemos algu-
nas de las principales características relevantes de la desigual distribución de
los recursos en el espacio social de Gran Córdoba a partir de un análisis de fuen-
tes de datos estadísticos, describiendo las condiciones estructurales desde las
cuales estas familias desarrollan sus estrategias de reproducción social1. Acto
seguido, reconstruimos las trayectorias sociales de los referentes de hogar, sus
antecesores y sucesores (en caso de haberlos) con el objetivo de analizar la
variabilidad fenoménica de sus apuestas, inversiones y elecciones en relación
a la valorización del capital cultural en sus familias. Finalmente, proponemos
algunas conclusiones volviendo sobre la propuesta teórica de desplazamiento
de la mirada y su aporte para pensar la reconfiguración de las desigualdades en
nuestro contexto local.
COORDENADAS TEÓRICO-METODOLÓGICAS
Procesos, modos y estrategias de reproducción social
La teoría de la práctica adopta el sistema estructural de relaciones como base
epistemológica para el análisis de la desigualdad social (Baranger, 2004). Un
conjunto diverso de capitales (económico, cultural, social y simbólico) se dis-
tribuye de manera desigual en el espacio social y, de esta forma: a) configura las
posiciones de clase que definen condiciones objetivas y posibilidades diferencia-
les de acción para los agentes que las ocupan; y b) le otorga estructura e inte-
ligibilidad al espacio como campo de relaciones de fuerza y sentido que asignan
valores relativos (relacionales) a dichas posiciones y a sus ocupantes2.
La perspectiva que encara los procesos de reproducción social define dos
aristas analíticas complementarias. Toma como punto de partida la descripción
del volumen y estructura patrimonial de las familias (Bourdieu, 1998), para,
acto seguido, analizar las disposiciones prácticas durables, regulares y trasla-
dables de los agentes (habitus)3. Estas se forman a partir de la incorporación
de determinadas posiciones en un espacio relacional y transfieren al cuerpo y
a los esquemas mentales del agente tanto las posibilidades estratégicas como
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1 La producción de datos de este artículo se enmarca en proyectos colectivos, titula-
dos: “Las clases y su reproducción en el espacio social cordobés (2003-2013)” y “Estrategias
de reproducción social en familias cordobesas: dinámicas recientes”, dirigidos por la Dra.
Alicia Gutiérrez y el Dr. Héctor Mansilla.
2 Para un resumen de las discusiones teóricas, metodológicas y empíricas acerca de la
particular elaboración del espacio de las clases sociales que construimos desde nuestro
proyecto, ver Gutiérrez y Mansilla, 2015).
3 Para una crítica sobre el límite del carácter trasladable del habitus, ver Lahire (2004).
los límites objetivos (en forma de horizontes de lo pensable, aceptable o desea -
ble; Bourdieu, 2010).
El conocimiento de estas posiciones y de su efecto estructural en el marco
de un sistema relacional, nos permite acceder a la comprensión de las diferen-
cias de clase plasmadas en las estrategias y trayectorias de las familias de nues-
tro estudio. Construir epistemológicamente el conjunto de relaciones y sen-
tidos que componen la realidad social como un proceso de reproducción abre
interrogantes que nos alejan de una imagen estática de la vida social. Primero,
en dirección a analizar la formación o socio-génesis de los grupos, con sus res-
pectivos procesos de acumulación. Y segundo, en dirección a indagar sobre la
continuidad o discontinuidad de sus relaciones, disposiciones y apuestas como
claves de lectura sobre lo posible, lo necesario, lo apropiado y lo deseable para
los agentes. Tal como sostienen Vommaro y Wilkis (2015), esta propuesta
metodológica procesual se ubica en la tradición de Thompson (1989) y en la
investigación acerca de la formación social de las clases en la historia. Desde
esta perspectiva, los procesos de reproducción social no constituyen dinámi-
cas autónomas y mecánicas: se corporizan en un conjunto muy complejo y
articulado de estrategias que tiene por sujeto a las familias (Bourdieu, 2011),
y que tiene por objetivo la mejora o el mantenimiento de las posiciones socia-
les adquiridas (Gutiérrez, 2005), y en el mismo acto, la reproducción de la socie-
dad como totalidad (de su sustento material, de sus relaciones y de sus cons-
trucciones simbólicas; Mauger, 2013a). Los modos de reproducción familiar
(Mau ger, 2013b) implican las diversas formas en que estas acciones se adap-
tan a patrimonios recursivos diversos, es decir, a las posiciones que estas fami-
lias ocupan en el espacio social y a las condiciones que encuentran para valo-
rizar los capitales con los que cuentan.
Con el objetivo de observar la estructuración de las relaciones en el marco
de lo que llama modos de reproducción, Mauger propone la categoría de modo
de generación, en tanto regulación de la transmisión, intercambio, disputa y
distribución de recursos entre generaciones sociales. Este concepto permite
visibilizar los modos en que se oponen y alían, regulan el conflicto y se limitan
las alianzas posibles entre “viejos” y “jóvenes” de un espacio (Mauger, 2013a;
Beaud y Pialoux, 2015). Modo de generación (en el sentido de génesis) de los
agentes y sus disposiciones (Martín Criado, 1998), que se vuelve identificable
y relevante justamente cuando el contexto estructural y los instrumentos de
reproducción se transforman y mutan de manera sustancial. Estas disputas y
relaciones intergeneracionales se presentan de modo paradigmático en las fami-
lias, agentes esenciales para el desarrollo de energías físicas, morales e intelec-
tuales de los agentes. En las familias se da la transmisión de recursos morales
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y culturales, que toman lugar durante la infancia y los años de escolarización.
Constituyen, además, el lugar del pensamiento estratégico para la movilización
de recursos, con redes protectoras contra la dura competencia (Bertaux, 1995).
En este punto se vuelven particularmente relevantes las denominadas
estrategias escolares –fundamentalmente lo que atañe a las elecciones, esfuer-
zos y sostenimiento de inserciones escolares para los hijos–, como una de las
prácticas vitales en las sociedades contemporáneas en torno a garantizar la
transmisión de los capitales familiares (especialmente el cultural), como así
también de las condiciones y disposiciones para la valorización de dichos
recursos. De igual modo (y de manera relacional) es necesario prestar aten-
ción a las estrategias de inserción laboral, tomando al mercado de trabajo como
instrumento de reproducción central, espacio de valorización y realización del
capital cultural (en sus estados institucionalizado e incorporado) y, por lo tanto,
motor fundamental de la desigualdad social.
Propuesta metodológica: la articulación de técnicas multivariadas y el     
análisis de trayectorias sociales
En el presente texto combinamos metodología cuantitativa y cualitativa, pre-
tendiendo dar cuenta de: 1) la desigual distribución de los recursos en el espa-
cio social y los efectos estructurales del sistema relacional; 2) la diversidad
fenoménica que encarnan los sistemas de prácticas articulados a nivel familiar
que aquí llamamos, siguiendo a Bourdieu (2011), estrategias de reproducción
social; 3) la sedimentación histórica de recursos y disposiciones a partir de la
incorporación de las condiciones objetivas en forma de esquemas para la prác-
tica; y 4) las significaciones, sentidos vividos y retraducciones simbólicas de
desigualdades sociales en forma de “diferencias” culturales, distinciones y fron-
teras (en nuestro caso, específicamente referidas a las estrategias escolares y a
las inserciones en el mercado de trabajo).
Como hemos explicitado con mayor detalle en artículos previos (Gutié -
rrez y Mansilla, 2015; Freyre y Assusa, 2014), para la construcción del espa-
cio de las clases sociales y su descripción estadística, procesamos los datos de
las bases Hogares e Individuos correspondientes al tercer trimestre de 2003 y
2013 de la EPH-INDEC poniendo en juego una combinación de técnicas de
análisis factorial y clasificación: análisis de correspondencias múltiples (ACM)
y clasificación jerárquica ascendente (CJA)4.
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4 Con las técnicas multivariadas como el ACM se analizan relaciones de interdepen-
dencia, clasificando unidades de análisis y variables, de manera exploratoria, para ordenar los
datos y construir hipótesis, tipologías e interpretaciones (López-Roldán, 1996; Baranger,
El resultado de este procesamiento derivó en la construcción de un espa-
cio social con un corte de cuatro clases5 cuya representación gráfica puede
observarse en el Diagrama 1. La estructura del espacio social, de acuerdo a las
variables consideradas, puede interpretarse como la desigualdad extrema de
un conjunto de familias en las posiciones más precarias de todo el espacio (en
el cuadrante inferior izquierdo del diagrama), y de un conjunto de familias que
representan los grupos de mayor concentración de poder (“elite social”, en el
cuadrante superior derecho del diagrama). En la región intermedia del espa-
cio, un heterogéneo grupo de familias divididas en dos clases, cuyas caracterís-
ticas (como desarrollamos en el apartado siguiente) resultan las más interesan-
tes y relevantes para este estudio.
A partir de las clases teóricas resultantes del procesamiento entramado con
la propuesta conceptual detallada anteriormente, seleccionamos 43 referentes6
de las familias de las distintas clases, a quienes realizamos entrevistas en pro-
fundidad que recorrieron una amplia variedad de prácticas, sentidos y recursos
(estrategias habitacionales, educativas, laborales, de sociabilidad, domésticas y
de consumos tecnológicos). La muestra de entrevistas se construyó con un cri-
terio de selección que articulaba disponibilidad de contactos entrevistables, la
representatividad del perfil definido por el procesamiento estadístico para cada
una de estas clases (y sus fracciones) y la variación y diversidad teórica en rela-
ción a ejes definidos como relevantes (inserciones en ramas de actividad, nivel
educativo, edad, sexo, configuración familiar, etc.).
En este texto indagamos con mayor profundidad las inserciones laborales
(de los referentes de hogar, sus cónyuges, antecesores y sucesores), conside-
rando su temporalidad (continuidad e interrupciones en relación a los ciclos
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2004; Gutiérrez y Mansilla, 2015). Esto permite observar la desigualdad en términos de
los efectos estructurales del sistema de relaciones entre las variables y sus respectivas moda-
lidades. La complementación con la CJA permite distinguir clases “recortadas” en el espa-
cio multidimensional.
5 Para la investigación marco hemos realizado un corte óptimo en cuatro clases (clase
alta o elite, clase media, clase trabajadora y clase vulnerable) de las que tomaremos, en este
escrito, las de la región intermedia. Las que denominamos clase media y clase trabajadora han
sido asimiladas como una gran clase media en estudios que se centran solo en la variable
ingresos para la construcción de clases sociales.
6 El Referente de Hogar es el miembro que, por sus propiedades laborales, nivel edu-
cativo y posición en la configuración familiar, permite enclasar al grupo familiar (Gutiérrez
y Mansilla, 2015), haciendo extensivo su patrimonio al hogar como colectivo. Para ver la
discusión acerca de tomar al jefe de hogar como representativo para las características del
hogar, ver Torrado (1998). Nuestra opción fue la de recategorizar los “Jefes de Hogar” de la
EPH, seleccionando nuestros propios referentes, a partir de la consideración de un criterio
unificado y coherente (con los principios antes explicitados), tanto en el procesamiento esta-
dístico como en la selección de la muestra para el abordaje cualitativo.
familiares). Asimismo, enfocamos en las trayectorias escolares de todos los
miembros y las estrategias a las que las familias inclinan a sus miembros más
jóvenes: inserciones laborales más o menos postergadas de los hijos, forma-
ción de familias de destino más o menos tempranas, etc. A partir de este eje,
emprendimos un ejercicio comparativo y relacional del material de las entre-
vistas a referentes cuyas familias fueron clasificadas en las clases media y tra-
bajadora (ver Cuadro 1 en los anexos). Más allá de este recorte, la construc-
ción de hipótesis interpretativas remite permanentemente al abordaje de las
demás posiciones del espacio social.
Las trayectorias se presentan como clave de acceso metodológico a las ata-
duras de temporalidad que reúnen posición / disposición / toma de posición. El
habitus, que opera de manera regular y homóloga en la práctica, se forma en
un sentido posicional, no sólo en relación a condiciones sociales diferenciales
(entre la clase media y la clase trabajadora). También lo hace en el marco de un
proceso histórico de adaptación a la estructura de capital de cada clase y a las
configuraciones familiares a las que estas posiciones de clase se asocian. 
Los relatos de prácticas de los entrevistados, analizados a la luz de las trans-
formaciones estructurales, permiten captar la lógica de acción (Bertaux, 2005)
en el desarrollo de las historias familiares. Este proceso analítico sostiene una
permanente vigilancia para evitar caer en la tentación de una ilusión biográfi-
ca que se torne epistemológicamente autosuficiente (Bourdieu, 1997), desan-
clada de las condiciones de posibilidad de la posición de clase del agente y de
las articulaciones familiares que implica la confección de las estrategias de
reproducción social.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Caracterización de las posiciones estructurales de clase media y clase 
trabajadora
En el espacio social se representan los principales factores de diferenciación de
una nube de puntos que se constituye a partir de una estructura desigual de
múltiples recursos, captada por diversas variables, modalidades y asociaciones.
Llamamos clase trabajadora7 a la posición de clase ubicada en el cuadrante infe-
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7 La elección de esta nominación no se relaciona con la esfera del trabajo como pra-
xis constituyente, ni con la venta de la fuerza de trabajo como estrategia de reproducción
privilegiada (elemento que no permite distinguir claramente a esta del resto de las posi-
ciones del espacio social). Antes bien, responde a motivos de comunicación y diálogo con
otras investigaciones o perspectivas: hablamos de clase “trabajadora” para identificar a lo
que tradicionalmente fue denominado como “clase obrera”, haciendo referencia tanto a un
rior derecho del plano factorial –en el Diagrama 1, “clase media-dominada”–,
con un 42% del total de familias de la base para el año 2013.
Las asociaciones de esta clase la definen en relación a ingresos medios y
bajos, con referentes insertos fundamentalmente en las ramas de la construc-
ción, la industria, el transporte y la logística, muchos de ellos en condición de
autónomos y en establecimientos pequeños del sector privado. La clase se
caracteriza, además, por una fuerte asociación a situaciones conyugales (unidos
o casados), a configuraciones familiares con 4 o más miembros y una alta pre-
sencia de menores de 10 años (lo cual establece un peso determinante en cuan-
to a sus tareas de reproducción doméstica). El capital escolar de sus referentes
tiende a ser bajo (el nivel educativo va de primario incompleto a secundario
incompleto), más aún si se toma como referencia los niveles educativos de la
clase media.
Denominamos clase media8 a la segunda de las posiciones tomadas para
el artículo, ubicada en el cuadrante superior izquierdo con más del 38% de
los hogares para 2013 –en el diagrama 1, “clase media-dominante”–. Esta clasi-
ficación de familias se caracteriza por hogares pequeños o unipersonales. Sus
ingresos se asocian a niveles medios y altos y sus referentes se ocupan, fun-
damentalmente, en puestos de técnicos o asalariados profesionales, en la con-
dición de empleados y, en menor medida, de jefes, en las ramas de educación,
salud y gestión jurídico-administrativa. Las inserciones laborales se asocian al
sector estatal, en establecimientos medianos (de 6 a 40 personas o de más de
40), con cobertura médica, social y laboral. Su alta calificación resulta coheren-
te con una fuerte acumulación de capital cultural institucionalizado (nivel uni-
versitario completo y, en menor medida, incompleto).
Tomamos algunos indicadores socio-laborales (ver Tabla 1) para ilustrar,
primero, la desigual distribución de los recursos, las “recompensas” (Benza,
2014) y los “retornos” (Lustig et al., 2011); y segundo, la dinámica de las bre-
chas y las distancias en el período que abarca desde 2003 a 2013. Las tasas de
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acervo histórico, político y cultural, a trabajadores operarios de distintas ramas que especi-
ficamos a continuación y que componen, en varios sentidos, la fracción mejor posicionada
de las clases populares.
8 A pesar del extenso debate sobre la existencia de las clases medias y de sus fronteras,
asumimos que presentan formatos, si bien cambiantes, posibles de definir sociológicamente.
En este apartado atendemos a la distribución de los distintos tipos de recursos considerados
para la construcción del espacio social de Gran Córdoba, que permiten identificar posiciones
intermedias, y que configuran específicas condiciones de posibilidad para la elaboración de
estrategias de reproducción social. Los casos empíricos tomados para las entrevistas se corres-
ponden, grosso modo, con las denominadas por Goldthorpe (1992) como clases de servicios,
aunque sin incluir a las posiciones más altas de la élite (Savage et al., 2013).
Familias, retornos educativos y clases sociales... 313


































































desocupación, sub-ocupación y empleo informal cayeron para todas las posi-
ciones durante la post-convertibilidad9 (Neffa, Oliveri y Persia, 2010; Palomino
y Dalle, 2012; Kessler, 2014) aunque su tendencia estructural afecta mucho
más a hogares de clase trabajadora (rasgo que se ha sostenido en el tiempo,
cuando no se ha profundizado). Un proceso de asociación equivalente puede
observarse en relación a los indicadores de calificación laboral y seguridad
social: un mejoramiento de las condiciones de vida de la clase trabajadora que,
sin embargo, reproducen las brechas de desigualdad o las disminuyen muy leve-
mente. Por último, la acumulación de capital escolar entre los referentes de hogar
y la asistencia a establecimientos escolares de gestión privada de los hijos de
familias de ambas clases (como indicador de estrategias escolares) en el perío-
do 2003-2013 muestran una disminución de las desigualdades en el acceso,
particularmente pronunciada en el caso de este último indicador.
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9 Se denomina así a la etapa que se inicia en 2003, durante el gobierno de Néstor Kirch -
ner, caracterizada por el cambio del modelo económico, que, entre otras medidas, desancló
el valor nominal de un peso equivalente a un dólar, vigente durante la década de 1990.
 
 2003 2013 
 Clase 
Trabajadora 
Clase Media Clase 
Trabajadora 
Clase Media 
Desocupación 12,4% 7,7% 8,4% 3,5% 
Subocupación demandante 8,9% 4,7% 4,2% 1,3% 
Informalidad 41,3% 12,8% 24,7% 8,5% 
No-calificación laboral 24,7% 6,3% 18,9% 4,6% 
Mediana de ingreso por clase / 
Mediana de ingreso total 
0,68 2,42 0,75 1,75 
Relación de medianas 0,28 0,42 
Relación de medias 0,34 0,43 
Cobertura médica de la 
población 












Hijos que asisten o asistieron a 
establecimientos educativos 










Tabla 1. Indicadores socio-laborales y educativos según Clase Social.
Gran Córdoba. 2003-2013
Fuente: Elaboración propia en base a datos EPH-INDEC, Tercer trimestre de 2003 y 2013
Más allá de la exhaustividad con la que podría caracterizarse cada una de estas
áreas de la vida social, observamos ciertas tendencias generales: condiciones
sociales desigualmente expuestas a la precariedad y la inestabilidad, que habi-
litan mecanismos de acumulación disímiles entre sí. Volveremos sobre esta
cuestión en el análisis de las trayectorias.
La literatura especializada ha prestado particular atención a dos factores de
transformación de la desigualdad durante la primera década del siglo XXI en
América Latina: el aumento de los niveles educativos de la población y un pro-
ceso de achicamiento de las brechas salariales (Lustig et al., 2011; Kessler, 2015;
Benza, 2016). Este rasgo puede observarse también para el caso del espacio
social de Gran Córdoba (ver Tabla 1). Así, Lustig y colaboradores señalan que
la caída de los retornos educativos en Argentina se basó fundamentalmente
en una reorientación del mercado laboral hacia los sectores de baja califica-
ción y trabajo-intensivos, acompañada de otros factores como la recuperación
del poder sindical, la caída del desempleo, el aumento de cobertura educati-
va y el desarrollo de importantes políticas de transferencia de ingresos –como
la Asignación Universal por Hijo10– (Lustig et al., 2011).
En este marco, el relevante incremento en los niveles de instrucción de la
población registrado en el periodo de la post-convertibilidad no se tradujo
necesariamente en una mejora de la calidad del empleo –los mentados retornos
educativos–, sino que el mayor nivel educativo habría respondido a requeri-
mientos de determinados sectores productivos y segmentos del mercado de
trabajo (Salvia y Vera, 2013). Esta interpretación es complementaria a la tesis
del aumento de la demanda de trabajadores menos calificados (Kessler, 2015).
Sin embargo, para Kessler el sector de servicios requiere cada vez de mayores
titulaciones, por lo que es necesario explicar también la disminución de los
retornos educativos por la propia devaluación de los diplomas, la obsolescen-
cia de las calificaciones o la desigualdad en la calidad de la formación de nivel
superior (Lustig et al., 2011).
En este último punto se anticipan algunas de las limitaciones conceptuales
de la noción de retornos educativos tal y como la hemos encontrado en las inves-
tigaciones referidas. En primer lugar, homogeneiza formatos de inserción labo-
ral, lógicas y tiempos de valorización y segmentos del mercado de trabajo pro-
fundamente disímiles entre las distintas posiciones del espacio social. En segun-
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10 Asignación Universal por Hijo para la Protección Social (AUH): se trata de una polí-
tica de transferencia de ingresos implementada por Decreto 1602/2009, y que alcanza
específicamente a población de hogares cuyos padres están desocupados o en condiciones
de informalidad.
do lugar, otorga pocas herramientas para dar cuenta de lo que desde una eco-
nomía general de las prácticas (Bourdieu, 1997; Baranger, 2000; Gutiérrez,
2010) podemos llamar los intereses extra-económicos en las inversiones esco-
lares y el conjunto de sentidos vividos con el que se significan y justifican
estrategias educativas que consumen buena parte de las energías y los recur-
sos familiares, sin ofrecer “retornos” inmediatamente observables.
Consideramos que estas son las dimensiones a analizar para explotar las
potencialidades heurísticas de nuestro estudio acerca de la valorización del
capital cultural y las estrategias educativas desde la perspectiva de las trayec-
torias sociales. 
Apuestas escolares de las clases media y trabajadora
El relevamiento consistió fundamentalmente en la realización de entrevistas
en profundidad a los referentes de familias de cada una de las posiciones de
clase construidas en el análisis de procesamiento de datos estadísticos. En este
escrito se analizan 19 entrevistas, seleccionadas de una muestra mayor, como
se explicitó anteriormente (ver Cuadro 1). El material resultante del trabajo de
campo presentaba indicios de importantes inversiones escolares (en esfuerzos,
en dinero y en tiempo) de las familias tanto de clase media como de clase tra-
bajadora. La opción por enviar a sus hijos a escuelas de gestión privada (espe-
cialmente a los más pequeños, después de “malas” experiencias con los mayo-
res) es una práctica mucho más común (sea en términos efectivos, sea como
pretensión, deseo o proyecto de los adultos) de lo que en primera instancia
indicaba el procesamiento estadístico (las instituciones educativas a las que
asisten los hijos de las familias de clases media y alta se asocian estructural-
mente al sector de gestión privada en el nivel inicial y medio; Giovine y
Jiménez, 2016) Asimismo, la elección de escuelas con ingreso restringido vía
examen, aparece también como rasgo presente en las dos clases (aunque de
manera más pronunciada en la clase media que en la clase trabajadora).
Existen, más allá de estas confluencias, diferentes modulaciones y diver-
gencias en las lógicas de inversión y valorización del capital cultural (en sus
distintas modalidades). Estas difracciones se relacionan estrechamente con
las trayectorias sociales de los entrevistados (incluso dentro de la misma
clase); con las expectativas depositadas en la institución escolar en tanto
otorgante de títulos, de conocimientos incorporados (oficios), proveedora de
capital social o incluso como institución civilizatoria –valoraciones de lo esco-
lar centradas en las cuestiones de “conducta”, de “educación” (en un sentido
moral) o de “cultura” (Elias, 1988)–.
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Inversión y valorización de capital cultural en el largo plazo
Una primera instancia de diferenciación entre ambas clases toma cuerpo en la
relación que estas familias establecen con el capital cultural (particularmente
en su formato institucionalizado como titulaciones o certificados, es decir, como
capital escolar) y sus pesos relativos en las estrategias de inserción, permanen-
cia y promoción laboral.
Las familias de clase media entrevistadas compensan su déficit económi-
co relativo11 con fuertes inversiones en capital cultural legitimado (escuelas
con ingreso restringido por examen o escuelas privadas), bajo la expectativa de
obtener recompensas acordes en el mercado de trabajo. Este horizonte se mani-
fiesta en una búsqueda permanente de inserciones laborales cada vez más ade-
cuadas y concordantes: con la formación específica realizada y las capacidades
que ésta habilita, como la jerarquía laboral (“tener gente a cargo”), la asun-
ción creciente de responsabilidades en la organización y la creatividad (“estar
a cargo de diseño de productos”). El papel del salario, en cambio, se manifies-
ta como componente elíptico de sus argumentaciones, cuando no manifiesta-
mente negado como criterio decisorio.
La escuela pública en Argentina ha sido caracterizada comúnmente como
un espacio de encuentro inter-clase, ya sea en la relación de pares estudiantes
o en la de docentes/estudiantes (Noel, 2009). En el caso de las familias de clase
media esta dinámica se sostiene, aunque bajo la aspiración de encuentro con
personas de posiciones con mayor patrimonio, construyendo a la escuela como
fuente privilegiada de capital social (es el caso de alumnos becados en colegios
con altos aranceles a los que asistían, por ejemplo, los hijos del gobernador y
de terratenientes locales). Aquellos referentes que asistieron a establecimien-
tos educativos con ingreso restringido por examen (preuniversitarios), natura-
lizan el peso del capital social allí generado para las inserciones posteriores.
La escuela, así, funciona como punto de contacto con otros sociales que
empujan para “arriba” las pretensiones, evitando “achatar” la “actitud” y las
conductas de los hijos. La pretensión de “ser como ellos”, “aspirar a tener algo
más, cosas materiales” se forma y moldea de una particular manera en el espa-
cio escolar (a falta de una capitalización económica importante en las familias
de origen, como se aprecia en el Cuadro 1).
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11 Dado que no entrevistamos a propietarios de pequeñas empresas, que podrían con-
siderarse posiciones de pequeña burguesía, todos pertenecen a la fracción más rica en capi-
tal cultural. Algunos, no obstante, en la generación anterior –padres- poseen capital econó-
mico relativamente más importante que el cultural.
En las trayectorias de los referentes suele haber una búsqueda sostenida
en el tiempo de convergencia entre los estudios/titulaciones y las inserciones
laborales. Esto habilita las valoraciones del capital cultural per se –como ancla-
je identitario, autoadscribiendo a una forma desinteresada (Bourdieu, 1997)
del saber por el saber, y del reconocimiento de “la cultura y lo culto”– y de
las certificaciones como símbolos de posicionamiento social en el orden meri-
tocrático.
Las apuestas escolares, de esta manera, van anticipando y tramando las
inserciones laborales presentes y futuras, a la vez que articulan las inversiones
culturales complementarias que adquieren sentido en la lógica de apuntalamien-
to de carrearas burocráticas de largo plazo (la realización de cursos para sumar
puntajes, postgrados para revalorizar o reorientar titulaciones de grado, etc.).
Existen, sin embargo, sutiles diferencias entre los referentes con una com-
posición patrimonial orientada al capital cultural en su familia de origen –titu-
laciones universitarias que hayan producido inserciones profesionales especí-
ficas entre sus padres, como arquitecto, contador, químico, profesor univer-
sitario y secundario, con casos recurrentes de madres docentes–; y aquellos
referentes que fueron “estimulados” a realizar inversiones escolares en su
propia trayectoria, pero desde posiciones más ligadas a acumulaciones econó-
micas medianas en origen (que capitalizaron en propiedades inmuebles y pe -
queñas o medianas empresas).
Entre estos últimos se percibe una tendencia a la valoración de las creden-
ciales escolares en un sentido más estrictamente instrumental12, en tanto mone-
da de cambio para el mercado laboral. Es el caso de una entrevistada a quien
“no le gustaba estudiar” y, aun así, inició una carrera docente: primero magis-
terio, luego completó como preceptora y en el momento de la entrevista pla-
neaba concursar para vicedirectora. La insistencia de sus padres en que logra-
ra la titulación (apuntalada desde el secundario para que terminara su esco-
laridad en colegios privados, tras haber tenido “dificultades” –repitencia– en
una escuela pública), adquiere inteligibilidad en un contexto en el que sus
propias inserciones habían estado signadas por la ausencia de un título habi-
litante: su padre (contador de oficio13), no poseía certificación profesional,
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12 Sin pretender divisiones tajantes o excesivamente esquemáticas, proponemos una
interpretación de la lógica de carácter más instrumental en oposición relativa a una lógica
que se presenta como desinteresada o vocacional, no en tanto reproducción literal del dis-
curso nativo, sino como reconocimiento de lógicas prácticas que, efectivamente, habilitan
cursos de acción disímiles.
13 Nos referimos a la práctica de llevar los papeles contables de negocios y campos, sin la
efectiva titulación.
aunque contaba con el favor de su hermano titulado para validar legalmente
su trabajo. En otro de los casos, las familias materna y paterna poseían diversos
emprendimientos (estación de servicio, ferretería, campos) y el referente entre-
vistado ingresó como estudiante de la carrera de ingeniería industrial. Si bien
este entrevistado realizaba pasantías en diversas empresas automotrices a tra-
vés del sistema implementado por la universidad, sostenía la esperanza y con-
sideraba la posibilidad de desempeñarse como consultor profesional autónomo
cuando se recibiese (contando, en cierta forma, con el apoyo del capital econó-
mico familiar).
Mientras tanto, los referentes con padres titulados en ejercicio en sus fami-
lias de origen, tendieron a inversiones escolares significadas como “mandatos
familiares”, valorando las credenciales educativas como “la única herencia que
te dejan los padres”. En estos casos la ocupación tiende a confluir a tal punto
con la vocación en los relatos de los entrevistados (“un espacio de realización
personal”), que el sostenimiento económico aparece referenciado como un ele-
mento “secundario” que se logra por su intermedio.
En todas las trayectorias analizadas se combinan de manera eficaz las inser-
ciones en instituciones educativas públicas (más elegidas para los niveles pri-
mario y universitario) y privadas (utilizadas para el nivel secundario, cuando
no se opta por los colegios públicos preuniversitarios, con examen de ingreso).
Una breve referencia a las transformaciones de los últimos años puede
enmarcar estas estrategias de inversión en capital cultural. Durante la década
de 1990 se registra una fuerte expansión de las escuelas y universidades priva-
das, que complejiza un panorama de segmentación de la oferta, tanto pública
como privada. Se fue constituyendo un sistema jerárquicamente diferenciado,
según: el origen social de los alumnos, el perfil formativo de los docentes, la
infraestructura de los edificios escolares o los modelos pedagógicos (Veleda,
2003). Si bien todo esto iba parejo a una expansión de la matrícula en niveles
primario y secundario, no se consolidaron los efectos democratizadores por la
introducción de mecanismos de compra en educación, esta vez, del lado de
la demanda14. El efecto segmentador de la oferta, y crecientemente de la de -
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14 Entre esos criterios, Veleda (2003) menciona los exámenes de ingreso en escuelas
secundarias, que a su vez requerían de un curso preparatorio para aprobarlo; o el pago de
cuotas cooperadoras, etc. Estos criterios introdujeron un efecto discriminatorio, supeditan-
do cada vez más la calidad educativa al poder de compra o al poder de movilizar influencias
para conseguir una plaza. “A partir de ese momento [1990] el sistema educativo funciona
según la lógica de mercado y las escuelas se transforman en mercancías que las familias
adquieren de acuerdo a su capacidad de consumo. En el mismo sentido, las escuelas “selec-
cionan” de manera oculta a su propia matrícula” (Del Cueto y Luzzi, 2008: 64).
manda15, generó una ruptura con la homogeneidad formal del sistema educa-
tivo, delineando la generación de circuitos escolares.
Las carreras universitarias o terciarias cursadas por los entrevistados (inge-
niería, derecho, historia, martillero público, magisterio) fueron complemen-
tadas, completadas o profundizadas con estudios de posgrado y cursos de espe-
cialización posteriores (por ejemplo, especializaciones pedagógicas para los
insertos en el campo de la docencia), como así también instancias formativas
con becas en el extranjero (Brasil, Estados Unidos).
En general, opera una suerte de creencia práctica –en el sentido de inver-
sión o ilussio (Bourdieu y Wacquant, 2005)– en la lentitud del proceso for-
mativo, que continúa mucho más allá de las instancias de formación superior
(terciaria o de grado). Esta marcha de constantes inversiones en certificación
escolar sólo comienza a menguar cuando los agentes logran posiciones labo-
rales consolidadas (titularidad de cargos en docencia, concursos ganados en
el sistema judicial, etc.).
La lentitud y perseverancia en los procesos formativos se corresponde con
los tiempos de acumulación del capital escolar, a largo plazo, estableciendo
una suerte de homología práctica entre los campos laboral y escolar en las tra-
yectorias de los referentes en estas familias. Por ello, esta “paciencia” y “cons-
tancia” se trasladaría del mercado escolar al mercado de trabajo en búsquedas
de inserciones laborales adecuadas a las expectativas formadas.
Entre los “saberes prácticos”, la titulación protectora y el control de la 
sociabilidad
Tomando en cuenta las tendencias planteadas previamente en torno a las aso-
ciaciones estructurales resultantes del procesamiento de datos estadísticos, las
titulaciones escolares no constituyen el basamento fundamental de las trayec-
torias laborales de los referentes familiares entrevistados correspondientes a la
clase trabajadora. Sus antecesores (padres y madres de los referentes) accedie-
ron a nivel primario, especialmente aquellos con origen rural, mientras que la
generación de los referentes presenta una acumulación de capital escolar ape-
nas mayor, llegando a secundario incompleto y completo –en el caso de algu-
nas mujeres–. Esta mayor acumulación coincide con los mentados procesos
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15 Algunas investigaciones (Del Cueto, 2004; Veleda, 2003) han indagado las elecciones
de los padres de las escuelas para sus hijos. De estas investigaciones resalta la importancia
concedida al origen social predominante del alumnado. También las escuelas utilizan crite-
rios de selección de su alumnado, dando lugar a la circularidad de que “las mejores escuelas
sean aquellas a las que van los mejores alumnos” (Tenti Fanfani, en Veleda, 2003).
de democratización del acceso al sistema educativo, que conllevan a su vez
procesos de devaluación por exceso en las titulaciones escolares.
El capital cultural en las trayectorias de los referentes, cónyuges e hijos de
familias de clase trabajadora adopta mecanismos de acumulación en formato
incorporado, como oficios aprendidos, heredados (es el caso de la mecánica y
de la construcción) o apropiados en trayectos e instancias formativas alterna-
tivas (por fuera del sistema escolar). La referencia a “cursos de capacitación”
aparece como una opción recurrente –particularmente válida para las muje-
res, comúnmente sobrecargadas de responsabilidades domésticas entre las
familias de esta clase16– con la meta de adquirir formación directamente dis-
puesta para la inversión laboral de los saberes.
Este tipo de instancias formativas presenta un fuerte arreglo a los recursos
materiales, temporales y simbólicos de estos agentes: escasa disponibilidad
horaria, necesidades de inversión y “retorno” a corto o mediano plazo, insti-
tuciones ubicadas muchas veces en los mismos barrios de residencia de las
familias, etc. Además de adaptarse a las condiciones disponibles, la apuesta
por estas instancias formativas encuentra razonabilidad también en los espa-
cios de valorización predilectos para las familias de esta clase (al menos para
sus integrantes peor posicionados: mujeres y, en menor medida, jóvenes). La
inversión de las competencias y certificaciones alternativas y de menor dura-
ción se orientan a ser valoradas en algunos de los segmentos precarios más
típicamente ligados a las ocupaciones de clases populares, pero ofreciendo una
suerte de plus-de-cualificación laboral en estos mismos sectores de actividad
(cursos de peluquería, podología, reiki, repostería) que permiten, si no acce-
der a mejores posiciones dentro de la misma rama, al menos adquirir mayor
autonomía y hasta “independizarse” con emprendimientos propios.
La fuerte apuesta en estas familias por la educación técnica17 (aunque no
sea exclusiva de esta clase social) remite a una forma homóloga de arreglos
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16 La sobrecarga de las mujeres en las tareas de reproducción doméstica no es una carac-
terística exclusiva de esta clase. Sin embargo, la mayor presencia de integrantes menores de
10 años en estas familias y el carácter más numeroso de sus hogares, intensifica el volumen
de las tareas domésticas y lo vuelve particularmente relevante en la clase trabajadora.
17 Si bien la escuela técnica en Argentina surgió de modo estratificado (con escuelas
industriales para las clases medias y escuelas de artes y oficios para los hijos de obreros),
constituyó un canal de movilidad para los hijos de obreros calificados, empleados y cuen-
tapropistas (Gallart, 2006). Sin embargo, en las últimas décadas también se vio afectada por
la segmentación. En la ciudad de Córdoba esta oferta presenta diversidad de cobertura por
niveles y orientaciones, y está cubierta por los sectores público y privado (Zabala, 2015).
En este último se presentan dos instituciones con gran prestigio: el Instituto Renault (ini-
ciativa de la fábrica) y el Instituto Técnico Villada, de la orden salesiana (Jiménez, 2016).
entre titulación, temporalidad y saberes incorporados. En la generación de los
referentes implica un recurso estratégico fundamental valorizado en aquellas
trayectorias con inserción laboral en ramas con fuerte componente técnico,
como los casos de construcción e industria, dos de las ramas estadísticamente
asociadas a los puestos de los referentes de hogar en esta clase. En el caso de
la industria (junto con el transporte y la logística), se constituye en una opción
relativamente atractiva en cuanto a condiciones salariales, de contratación, de
negociación sindical y seguridad social, en contraposición al resto de ocupa-
ciones recurrentes entre trabajadores de clases populares (empleo doméstico,
construcción, venta ambulante, etc.). Como han mostrado algunos estudios
etnográficos clásicos (Willis, 1988; Beaud y Pialoux, 2015) y locales (Noel,
2009), el des-arreglo disposicional y normativo-interaccional que existe entre
la escena escolar y la cultura de las clases populares queda en suspenso en el caso
de la escuela técnica, por sus dinámicas y criterios de valoración del conoci-
miento (orientado prácticamente a la producción) mucho más afines a los
patrones valorativos de los orígenes sociales de sus estudiantes. En este senti-
do, la continuidad de la apuesta por la educación técnica en las estrategias esco-
lares de los hijos de estas familias podría basarse, también, en cierta afinidad
electiva por las modalidades de incorporación y valoración del capital cultural
prácticamente dispuesto, siguiendo la lógica de transmisión no sólo de los recur-
sos culturales y simbólicos sino, al mismo tiempo, de las condiciones y las herra-
mientas para su apropiación y valorización.
Paralelamente, el fuerte peso relativo del capital social en las trayectorias
laborales de muchos de los entrevistados (redes laborales familiares, cartera de
clientes estable y heredada, construcción de lazos de confianza en el trabajo
doméstico, etc.), aparece como un criterio decisorio y un principio de justi-
ficación recurrentemente esgrimido por los entrevistados en torno a sus elec-
ciones y cambios en la orientación escolar de sus hijos. Muchos referentes
narran el traspaso de sus hijos (frecuentemente los hermanos menores) desde
escuelas de gestión pública a escuelas de gestión privada como una inversión
colectiva (familiar) en la resolución de los problemas de su rendimiento esco-
lar. A menudo esta opción implica un conjunto de renuncias, desde prestacio-
nes monetarias (como la Asignación Universal por Hijo, que se percibe solamen-
te en el caso de niños que asisten a instituciones públicas) hasta trayectos de
movilidad espacial más complejos para asistir a escuelas que se ubican por
fuera del barrio de residencia familiar y sin transporte público directo.
Al ser consultados por las razones en los cambios de la escolarización de
sus hijos los entrevistados son puestos, más allá de cualquier vigilancia episte-
mológica posible, en situación de justificar sus acciones y de exponer la racio-
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nalidad de sus elecciones. En general tienden a marcar fuertes discontinuida-
des entre las escuelas “públicas” y “privadas” (algunas de ellas, confesiona-
les), aunque basados en criterios más vinculados a cuestiones de “conducta”
o “actitudinales” que a patrones de evaluación estrictamente “académicos”: la
“mentalización” de los estudiantes de las escuelas privadas para continuar con
su formación una vez terminada la escolaridad obligatoria; la “exigencia” (acti-
tudinal) que estas instituciones requieren y la “contención social” que ofre-
cen (valorando fundamentalmente el intercambio y diálogo y la receptividad
de la escuela con los aportes o intervenciones de los padres). La disciplina y el
respeto como valores de las instituciones privadas se contraponen a la carac-
terización de los problemas de las escuelas públicas, signadas por la “vagancia”,
las “banditas” y un mal “ambiente”18.
Las justificaciones de las entrevistas delinean sentidos de lo escolar como
espacio de aprendizaje de conocimientos, pero fundamentalmente de actitu-
des y disposiciones comportamentales (portarse bien, respetar), asignando a la
institución educativa funciones estereotipadas de normalización y civiliza-
ción (Elias, 1988). Las argumentaciones nativas específicamente ancladas en
el ámbito académico se ven desdibujadas ante el peso de la valoración de prác-
ticas institucionales, las “juntas”, el “ambiente” social y la inculcación de “hábi-
tos” y “actitudes” culturales.
En este sentido, y en relación al importante peso relativo del capital social
en sus trayectorias laborales, estas elecciones ponen de manifiesto el esfuerzo y
la apuesta por la regulación paterna de la sociabilidad de sus hijos, y con ello, la
construcción de una estrategia defensiva contra lo que implica entre los jóve-
nes de estas familias –particularmente entre las fracciones menos capitalizadas
de las clases populares– el capital simbólico negativo hacia dentro del barrio y
las redes vecinales, ámbito territorial vital de apuestas y búsquedas laborales
para estos agentes (Alhambra Delgado, 2012; Kessler y Dimarco, 2013).
En estos relatos de prácticas (Bertaux, 2005) los referentes afirman su
compromiso y su sacrificio por la educación de los hijos, exponiendo la visión
y el diagnóstico nativo sobre las transformaciones en las exigencias de capital
escolar en el mercado laboral en las últimas décadas: “antes” los trabajadores
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18 Este conjunto de percepciones se enmarca en un contexto en el que una serie de
discursos (políticos, mediáticos y docentes) de larga data han instalado como “problema
social” –y con cierto clima de “pánico moral” (Cohen, 1972; Hall et al., 1978)– el ingreso
de la “cuestión social” en la escuela pública y el consiguiente “desvío” respecto de su fun-
ción esencial: la enseñanza y el saber “puros”. Se filtrarían en la escuela nuevas dinámicas
“impuestas” y “externas”: la “asistencia social”, la “contención”, la distribución de recur-
sos económicos y la “política” (Kessler, 2002; Noel, 2009; Grimson y Tenti Fanfani, 2014).
entraban a la fábrica con nivel “primario” completo, mientras que “hoy” un
secundario “no te alcanza”, pero es un medio para un trabajo mejor. Esto tam-
bién diferencia la apuesta por las instituciones privadas: varios de los entre-
vistados sostienen que, mientras que egresando de una escuela pública “no
podés aspirar a mucho más que a una changa”, en las privadas te “mentali-
zan” para que “sigas una carrera”. Si bien no es nuestro objeto específico de
indagación, la comparación entre la escuela de “antes” y de “hoy” suele dis-
parar procesos de incomprensión generacional (Beaud y Pialoux, 2015): aun
cuando los agentes reconocen la devaluación de los recursos culturales en
relación al pasado y aspiran a mayores acumulaciones para asegurar sus posi-
ciones, las condiciones para dichas inversiones continúan atadas a ritmos y
temporalidades distintas a las dominantes en el mercado escolar.
Por todo ello, la modalidad de capital cultural incorporado como compe-
tencia técnica (y aplicable) aparece como el patrón dominante en las estrate-
gias escolares y laborales de las familias de clase trabajadora. Los relatos sobre
experiencias de aprendizaje en el trabajo asumen un formato “práctico” y usual-
mente en oposición al saber de tipo “teórico”: el oficio (construcción, mecá-
nica, industria) se aprende “haciendo”, “mirando y preguntando”. El conjun-
to de estas apreciaciones y justificaciones pone en valor la iniciativa y la curio-
sidad como herramientas laborales claves: “mi deseo de trabajar superaba el
de perfeccionarme”, declara uno de los entrevistados, mecánico de ocupación,
que había heredado el oficio de su padre.
Contrario a lo que indica el prejuicio de “cortoplacismo” que pesa sobre
las familias de clases populares, el sacrificio moral y financiero de los padres
para sostener la escolaridad de sus hijos adquiere razonabilidad con una pro-
yección de retornos educativos a muy largo plazo en el aseguramiento del des-
tino escolar, laboral y social de los hijos (Beaud y Pialoux, 2015): para que su
vida no sea “tan sacrificada”, “se debe” invertir “en los hijos” –privándose de for-
mas de gastos estrictamente materiales, de placer u ocio como “autos, casas,
etc.”–. Esta lógica rehabilita la pregunta por la creencia –entre los referentes
de esta clase– en el carácter sustancial de las credenciales educativas y en su
eximición de los procesos de devaluación: “a donde mis hijos vayan, si se reci-
ben, siempre van a tener el título”.
CONCLUSIONES
El desplazamiento de la mirada desde los retornos educativos a las historias
familiares de acumulación, inversión y valorización de los capitales culturales
pone de manifiesto la necesidad de revisar y matizar los análisis de reducción
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de las desigualdades, concomitantes muchas veces al relato celebratorio del
crecimiento de las clases medias en América Latina en las últimas décadas.
La reconstrucción de las trayectorias familiares nos permitió poner en
tensión las estrategias escolares y la sedimentación histórica de inserciones
laborales muy disímiles en las familias de cada clase, en las que los usos y los
valores de las titulaciones habían adquirido sentidos y tendencias objetivas
profundamente diferentes.
Contra ciertos prejuicios instalados acerca del valor de lo escolar entre las
familias de clase trabajadora, nuestra investigación indicó importantes con-
fluencias inter-clase en las inversiones escolares, en el involucramiento fami-
liar (particularmente femenino) en la gestión de la vida escolar de los hijos y
en los esfuerzos sacrificiales por el sostenimiento o la mejora de la calidad
educativa de los integrantes de la familia (la elección de las “mejores opciones”
en el mercado escolar, invirtiendo recursos materiales y simbólicos relevantes
para todas estas familias).
La temporalidad como recurso y configuración de estas inversiones, sin
embargo, marca puntos de inflexión. Las familias de clase media definen inver-
siones escolares constantes, tendientes al capital cultural institucionalizado y
al largo plazo de acumulación, bajo la creencia práctica y la figura del “man-
dato” por el estudio. A su vez estas inversiones adquieren legibilidad en trayec-
torias laborales de los referentes y sus antecesores, que tienden a la especiali-
zación o a carreras burocráticas con mecanismos de acceso, consolidación y
promoción anclados en las credenciales escolares con mayor legitimidad en
el mercado.
Las familias de clase trabajadora, en cambio, atraviesan procesos de acu-
mulación de capital cultural mucho más recientes en el tiempo, signadas por la
democratización creciente en el acceso al sistema educativo, y esto parece mar-
car de manera relevante su experiencia y significación de lo escolar. Sus pro-
cesos formativos tienden a la acumulación en formato de capital cultural incor-
porado o práctico (tanto en las instituciones educativas como en la experien-
cia laboral misma), en instancias alternativas (cursos) y más orientadas a la
diversificación que a la especialización.
El capital social aparece como un patrón de confluencia en la valoración
y definición de las estrategias de escolaridad para los hijos de familias de ambas
clases, aunque de maneras distintas. Puesto de manifiesto en la distinción
nativa de las gestiones “pública” y “privada” de las instituciones educativas y en
la argumentación acerca de sus elecciones escolares, en las familias de clase me -
dia la escuela aparece como un espacio de acumulación de capital social con
pretensión de ascenso, de “tirar para arriba” aspiraciones, actitudes y contac-
Gonzalo Assusa y Cecilia Inés Jiménez Zunino330
OBETS. Revista de Ciencias Sociales. Vol. 12, n.º 2, 2017, pp. 303-335. DOI: 10.14198/OBETS2017.12.2.01
tos para sus hijos. Las familias de clase trabajadora, en cambio, sostienen dis-
cursos de protección, donde el control de la sociabilidad de sus hijos y la evi-
tación del estigma aparecen como necesidades vitales en contextos de inserción
laboral y oficios con un gran peso relativo de redes vecinales de intercambio y
clientelas heredadas o personalizadas.
Las significaciones de las apuestas educativas y las titulaciones en las
familias de clase media, en este sentido, asumen desde formas más instrumen-
tales a sentidos más estrictamente vocacionales, pero sosteniendo valoracio-
nes adaptadas a modos de reproducción familiar orientados principalmente a
la realización del capital cultural. En este marco, la educación se interpreta
como la “única herencia que dejan los padres”.
Los referentes de las familias de clase trabajadora, en cambio, parecen defi-
nir estrategias escolares bajo interpretaciones relativamente sustancializadas
de las titulaciones escolares, haciendo emerger su valor proteccionista como
recurso en el mercado de trabajo: “donde vayan, tendrán la educación”.
En este sentido, se podría avanzar sobre la hipótesis de una mayor ruptu-
ra inter-generacional entre las estrategias escolares de las familias de clase tra-
bajadora (mucho más orientadas a la consecución de títulos para sus hijos
como protecciones de la inestabilidad estructural que los aqueja) que en las
familias de clase media (orientados a la acumulación permanente con la expec-
tativa de reproducir carreras de inserción calificada y concordante con sus
especialidades formativas). En esta dirección, se precisaría explorar cierta
divergencia en el sentido práctico de los agentes acerca de la devaluación de
cualquier forma de capital cultural. Si buena parte de la denominada “dismi-
nución de los retornos educativos” se basaba en una orientación del mercado
laboral hacia la mano de obra de menor calificación, las recientes transforma-
ciones en las políticas económicas en Argentina cubren con un manto de inte-
rrogantes la posibilidad de estos sectores de sostener una continuidad en las
estrategias que habrían habilitado dicha disminución de las brechas.
Al mismo tiempo, los contrapuntos entre ambas clases pusieron en evi-
dencia valoraciones diferenciales entre las familias (incluso entre aquellas que
presentaban trayectorias diferentes dentro de la misma clase). Los sentidos
académicos, instrumentales, desinteresados y prácticos asignados al saber y la
titulación escolar, así como las funciones académica, disciplinaria y formado-
ra de contactos atribuidas a la vida escolar se traman con trayectorias labora-
les que han puesto a jugar estos capitales en segmentos del mercado de traba-
jo cuyas lógicas de selección son diferentes (desde las redes vecinales de reci-
procidad personalizada hasta los concursos públicos de acceso a los puestos
estatales).
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En conjunto, esta amplia gama de procesos parece modificar las distan-
cias en el espacio de las clases, aunque con “tendencias contrapuestas” en dis-
tintas áreas de la vida social. La configuración de la desigual distribución del
capital cultural –que articula en la lógica de su realización al mercado escolar
y al mercado laboral– habilita, en la lectura de las trayectorias familiares de
largo plazo, una interpretación en términos de reconfiguración y reproduc-
ción de las desigualdades. Esta se pone de manifiesto en la transmisión simul-
tánea de los recursos y de las herramientas para su valorización, de los capi-
tales y de los habitus que los ponen a jugar en apuestas, inserciones y “retor-
nos” con complejos equilibrios y gestiones colectivas de la vida familiar.
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